





Current Situation and Issues of Daytime Activities for Users of  
Facilities that Admit Children with Medical Disabilities
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Abstract:
In order to clarify the situation of daytime activities at facilities that admit children with 
medical disabilities, a questionnaire survey was sent by post to 122 public corporation 
facilities throughout Japan. Responses were received from 47 facilities, a 39% response ratio. 
These facilities were classified by size （large, medium or small）, and statistically analyzed.
Results show that children with severe disabilities and quasi-severe disabilities are 
participating in daytime activities at 96% of the facilities. The sizes of daytime activities are 
mostly 2 to 10 people for 31 to 60 minutes of activity time. Those activities are mainly 
handled by a few child care workers, nurses or certified care workers. At all of the facilities, 
daytime activities are often program with mild stimuli that is used music, etc. But in medium 
and large facilities, its activities are included dynamic elements such as group music activities 
and gardening. Staff in charge of activities take care of the activity content, types of 
activities, and staff coordination and assignments, in addition to participation frequency and 
physical condition of users, etc. Staff at 94% of the facilities feel troubled about daytime 
activities, sharing concerns about support staff assignments, user participation frequency 
adjustments, stimulation strength, indoor environment, etc.
These show the actual situation wherein many facilities have few staff, who struggle to 
ensure activities for many users, with a rich variety of activities while considering disability 
characteristics. “Intervention” is a term applied for children with disabilities during their 
developmental period, but daytime activities seem suitable both for boosting quality of life of 
people with severe disabilities, and delaying deterioration in the elderly.
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
小 59.9 22.5 5.4 2.7
中 66.7 23.9 4.6 4.7
大 72.3 16.8 6.4 4.5
































病棟ごと 41.7 81.3 75.0
病室ごと 20.8 25.0 37.5
グループごと 66.7 75.0 100.0
障害程度別 8.3 6.3 25.0
障害別 0.0 0.0 12.5























































病棟 病室 グループ 個別 障害程度 障害別
Ｎ 29 12 35 17 5 5
15分以下 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16分～ 30分 10.3 0.0 5.7 5.9 20.0 20.0
31分～ 45分 58.6 66.7 45.7 41.2 20.0 20.0
46分～ 60分 27.6 16.7 31.4 41.2 0.0 0.0
61分～ 75分 3.4 8.3 5.7 5.9 40.0 40.0
76分～ 90分 3.4 0.0 5.7 5.9 20.0 20.0
 91分～ 105分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106分～ 120分 0.0 8.3 8.6 11.8 0.0 0.0
 121分以上 3.4 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
表４　活動形態別にみた活動参加者（％）
病棟 病室 グループ 個別 障害程度 障害別
Ｎ 29 12 35 17 5 5
1名 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2名～ 5名 27.6 25.0 34.3 40.0 40.0 29.4
6名～ 10名 37.9 25.0 37.1 60.0 60.0 35.3
11名～ 15名 17.2 16.7 8.6 0.0 0.0 11.8
16名～ 20名 3.4 8.3 5.7 0.0 0.0 11.8
21名～ 25名 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
26名～ 30名 3.4 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
31名～ 35名 6.9 0.0 5.7 0.0 0.0 5.9
36名以上 13.8 25.0 14.3 0.0 0.0 11.8
表５　施設規模別にみた日中活動担当職員（％）
小 中 大
児童指導員 61.4 54.2 56.3
生活支援員 61.4 62.5 50.0
保育士 86.4 75.0 87.5
介護福祉士 77.3 62.5 81.3
音楽療法士 18.2 16.7 18.8
アロマセラピスト 2.3 4.2 0.0
看護師 84.1 75.0 81.3
心理士 13.6 8.3 18.8
理学療法士（ＰＴ） 38.6 41.7 31.3
作業療法士（ＯＴ） 50.0 45.8 50.0


























音楽鑑賞（童謡・クラシックなどを聴く） 1 1 3
楽器演奏（曲に合わせて楽器を使う） 3 1 1
歌い聞かせ 0 10 3
集団で音楽活動（歌や楽器を使って） 2 1 1
マッサージ 3 5 3
足  浴 3 1 3
香料による香りを使ったリラックス 9 7 3
暗い部屋などで光を使ったリラックス 10 7 3
園芸（野菜や花作り） 0 0 3
図１　障害程度別にみた日中活動の内容
超 準 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
音楽鑑賞




































































行動観察の紙記録を基に比較する 70.8 56.3 50.0
撮影した写真で比較する 20.8 37.5 25.0
SpO2を測定する 29.2 25.0 25.0
心拍を測定する 16.7 31.3 25.0
発達検査（遠城寺式など） 16.7 18.8 25.0
バイタルサイン（体温・心拍） 16.7 18.8 25.0
ビデオ撮影の記録で比較する 12.5 18.8 25.0
特におこなっていない 16.7 18.8 12.5
アミラーゼ値を測定する 8.3 6.3 0.0
心理検査（知能検査など） 4.2 0.0 0.0











































活動内容 83.3 75.0 87.5
活動の種類 75.0 75.0 62.5
職員間の連携 70.8 68.8 75.0
支援スタッフの配置 54.2 75.0 75.0
姿　勢 54.2 81.3 62.5
表　情 62.5 62.5 62.5
職種（看護・リハなど）間の連携 62.5 56.3 62.5
活動時間 54.2 56.3 75.0
参加頻度（回数） 58.3 56.3 62.5
バイタルサイン 50.0 68.8 50.0
参加者の規模 41.7 68.8 62.5
音の大きさ 37.5 62.5 62.5
室温・気温 45.8 56.3 50.0
記録の保管 50.0 43.8 50.0
記録の付け方 45.8 31.3 62.5
専門職スタッフの配置 29.2 56.3 50.0
光の強さや方向 25.0 43.8 37.5
触圧の強さ 16.7 43.8 37.5
家族への伝達 41.7 18.8 12.5



















































支援スタッフの配置 66.7 68.8 50.0
活動内容 50.0 25.0 75.0
参加頻度（回数）の調整 37.5 50.0 50.0
活動時間 37.5 43.8 50.0
活動の種類 33.3 31.3 62.5
表情の読み取り 25.0 37.5 37.5
記録の付け方 29.2 18.8 50.0
医療専門職との連携 20.8 31.3 25.0
専門職スタッフの配置 16.7 25.0 12.5
障害特性の評価 20.8 12.5 25.0
参加者の規模の調整 4.2 25.0 25.0
職員間の連携 4.2 12.5 25.0
家族への伝達 8.3 0.0 37.5
姿勢の保持 4.2 6.3 12.5
音の大きさの調節 0.0 12.5 0.0
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